




Development of Local Subsistence Activities and Protected Area Regime 







































































1932（昭和 7） 天然記念物「雁ノ穴」 山梨県













































































聞き取り調査，地元住民よる採取活動の参与観察調査（2014 年 7 月〜 2018 年 2 月）に基づいて，論
述していく。
図1　本研究の対象地域



















静岡県側では，「富士」（標高 66m）が 15.8℃，「御殿場」（標高 472m）が 12.8℃であるのに対して，































標高 文化年間 近世における主な生業戸数 村高（石） 持高 /戸 馬
上吉田 　830m 335 628.5 1.88 26 御師，畑作
新屋 　860m 135 56.4 0.42 30 山稼，山畑，養蚕・製糸・製織
松山 　800m 101 35.8 0.35 25 養蚕・製糸・製織
下吉田 　750m 508 898.1 1.77 60 薪稼，養蚕・製糸・製織，畑作
新倉 　770m 229 285.7 1.25 40 養蚕・製糸・製織
大明見 　770m 149 150.8 1.01 52 養蚕・製糸・製織
小明見 　740m 249 205.9 0.83 71 水田稲作，畑作，養蚕・製糸・製織
山中 1，000m 76 26.5 0.35 75 駄賃稼ぎ，山稼，山畑，漁業
長池 1，000m 34 3.1 0.09 30 駄賃稼ぎ，山稼，山畑，漁業
平野 1，000m 62 24.6 0.4 30 駄賃稼ぎ，山稼，山畑，漁業








































































































































立て続けに 1906（明治 39）年，1908（明治 41）年，1910（明治 43）年と，山梨県は全域的な大水害




















































































































































































































































































































1875（明治 8）年 4月22日 重病人を医者に診せずに富士講以外に頼むものはないという知人の批判 読売新聞
1876（明治 9）年 2月18日 富士講仲間の社長が改心し，開帳などへ旗を立てて繰り出すのをやめる 読売新聞
1876（明治 9）年 6月24日 神へ参詣する富士講で大騒ぎするのはなんとも間抜け 読売新聞
1876（明治 9）年 8月 8日 汚い装束の富士参りは外国人に笑われる 読売新聞
1907（明治40）年 8月 4日 富士講老先達の言葉として，富士講ももう駄目，若い者は鈴を鳴らして掛け念仏を唱えることを恥ずかしくてできないという 東京朝日新聞
1908（明治41）年10月 3 日 新罰令において，吉凶禍福を説き祈祷符呪をなすものと病者にまじない祈祷などを施すものを罰則の対象とする 東京朝日新聞
1908（明治41）年11月22日 富士講の先達行者は新罰令に抵触する対象者だが，その行動はなかなか警察の網にかからず 東京朝日新聞






















制定年 鑑札の内容 制定年 鑑札の内容
1890（明23）①自用品伐採 10 銭，②山稼 50 銭，③薪山稼 15 銭
初期の鑑札内容不明
1896（明29）①用材稼 80 銭，②薪 20 銭
1908（明41）
①薪炭（荷馬車）2円，②薪炭（その他）50銭，
③芝草刈取 10 銭，④副産物採取 10 銭，
⑤売払区域入山鑑札 10 銭
1913（大 2）
①用材 10 銭，②薪炭材　馬車 1 円　その他





①小柴 50 銭，②やといもや 50 銭，③下草




1960（昭35）①スズタケ 200 円，②コケモモ 100 円，③キノコ 100 円，④小柴 50 円
1969（昭44）
①スズタケ 200 円（業とする場合 500 円），
②コケモモ 200 円（500 円），③キノコ 200
円（500 円），④小柴 200 円（500 円）
省略
2000（平12）住民は無料，住民以外は①山菜薬草，②きのこ，③その他各 500 円 1999（平11）
①スズタケ 500 円（業とする場合 2,000
円），②コケモモ住民のみ 500 円，③キノ
コ住民 500 円（1,000 円）住民以外 1,000 円，





①スズタケ 1,000 円（業とする場合 10,000
円），②コケモモ住民のみ 1,000 円，③キノ
コ住民 1,000 円（10,000 円）住民以外 2,000





























































































­­­­­­­­­は落葉の採取が行われている場合には，第 18 条第 3項ただし書該当の着手行為とし
­­­­­­­­­て同項本文の許可を要しないものと解釈すること。
­­­［自然公園法の運用に関する覚書32林野4601号，厚生省発国第22 号］
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（ 9）――2016 年2 月1 日聞き取り。
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This paper clarifies the reality of subsistence activities,  especially regarding the gathering of 
non-timber forest products（NTFPs）historically, and investigates how such activities have been influ-
enced by the national park system. Records of local people engaging in various gathering activities 
on the vast range of the northern slope of Mt. Fuji,where they accessed common lands, date back to 
the beginning of the 18th century, at the latest.  Their activities occasionally reach the alpine area of 
the mountain. After the Meiji era（1860s–1912）, these common lands were owned by the government, 
then the imperial court, and, finally,Yamanashi Prefecture. Accordingly, the commons became sub-
stantially institutionalized; in particular, the license system that allows gathering activities even in the 
alpine area of Mt. Fuji has been established and refined. While a movement advocating that Mt. Fuji 
and its surrounding area be declared a national park took place during the Taisho era and the begin-
ning of the Showa era（1910s–1930s）, local people did not actively commit to it. As Mt. Fuji was desig-
nated as a national park in 1931, the whole area of the commons at Mt. Fuji was brought under the na-
tional park system.  The current national park system designates the alpine and subalpine zone of Mt. 
Fuji as special protection areas or special areas, which may prohibit the traditional gathering activities.
However, commoners’ associations still issue licenses for gathering activities even for the alpine zone.
When the current “Natural Parks Act,” which established a new system including special protection 
areas, was enforced in 1965, the Ministry of Health and Welfare and the Ministry of Agriculture and 
Forestry agreed that local people’s activities regarding agriculture and forestry should not be restrict-
ed by the new national park system; this would be possible by treating these activities as “existing 
practice” before the time of enforcement. This is why gathering activities at special protection areas 
or special areas of the national park system are permitted. In the case of Mt. Fuji, this paper considers 
that the legitimacy of treating the case as an “existing practice” is guaranteed by the fact that the local 
gathering activities at alpine area can be dated back to before the Meiji era and that 
The activities can be officially recognized because of the license system. However, it can be stated 
that there is no proper communication between commoners’ associations and the local managers of 
the national park, so conflict may possibly occur in the future.
Keywords: Yamanashi Prefecture, common lands, national park, special protection area, 
                   non-timber forest products（NTFPs）
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